













A METHOD UTILIZING LOG DATA  








Many companies nowadays emphasize usability in developing systems, particularly those for 
consumers. On the other hand, for in-house information systems, usability sometimes tends to be rather 
neglected. In this study, focusing on usability of in-house information systems, we propose a method for 
improving it. The proposed method utilizes log data accumulated during operation of the system, instead 
of conducting expensive usability tests, to improve cost effectiveness. To verify our method, we apply it 
to a system developed for experiments and show some analysis results. 



































































































































(i = 1, 2, …, n) とし，タスクデータに記録されたログデー
タも同様に Yj (j = 1, 2, …, m) とする．フローチャート中




















































































番号を振りユーザ ID としている．またユーザ ID の横の 
( ) は設定タスクを複数回実行したことを示しており，( ) 
内の数字は実行回数である．設定タスク 1と 3，4にはそ
れぞれ 2 つのタスク達成法があるため，合計 7 つのタス
クデータの分析となる．設定タスク 2 はタスクデータの
ログデータが少ないため，抽出不可能という結果となっ

















手法 1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
手法 2 5, 8, 10 
設定タスク 2     
設定タスク 3 
手法 1 1, 2, 3, 6, 9 
手法 2 5, 7, 8(3), 10 
設定タスク 4 
手法 1 
1, 2(4), 3(4), 4(2), 5(2), 6(5), 7, 
8(3), 9, 10(3) 






















手法 1 と 2 の実行者数はそれぞれ 8 人と 3 人となり，
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